



　　This thesis is part of comprehensive survey of discourses of J. A. Comenius 
in prewar Japan. When national education system, one of the main agents of 
the formation of nation state was established in mid 19th-century Japan, Czech 
thinker in the 17th century, Comenius was introduced as a precursor of modern 
education. More detailed examination on the process is expected for the deeper 
understanding of the acceptance of Western education in Japan.
　　Through examining the books and magazines mainly concerning education 
published up to 1945, the author discovered more than 20 articles about 
Comenius, which have not been mentioned in the previous survey. In this series 
of theses, the author lists them up and reconsider the process in which the 
interpretation of Comenius changed and diversified. This thesis pays special 






　17世紀チェコの思想家ヨハネス・アモス・コメニウス（Johannes Amos Comenius, 1592-

























































































（Ossian Herbert Lang, 1865-1945）という人物である。コメニウスをはじめ，バゼドウ，ル
ソー，ホーレス・マンの巻を1891年から93年という限られた時期に集中して著している。




















章 表　題 細　目 『大教授学』での対応箇所




















































































































授に宛てて』（Ein Wort an Herrn Professor Schultheß über desselben genauere Einsicht 
der neusten Versuche einer bessern Erziehung und Bildung der Jugend, Zürich: Heinrich 
Geßner, 1810.）という著作でコメニウスとペスタロッチについて論じているといった事実





































































アモス・コメニウス──その生涯と著作』（Johann Amos Comenius: Sein Leben und Seine 













の試み』（Comenius. Versuch eines Umresses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos 









































































































































































































ルト（Friedrich Wilhelm Dörpfeld, 1824-1893）の『教案の理論のための基本』（Grundlinien 































































































































─ 38 ─ ─ 39 ─
戦前期日本におけるコメニウス言説再考３（相馬伸一）
尽力で，本稿で紹介した各論考のコピーを入手することができた。チェコ共和国のプシェロ
フ・コメニウス博物館のヘレナ・コヴァージョヴァー氏には，『教育実験界』第３巻第13号
巻頭のコメニウスの肖像の典拠についても教示いただいた。成田高等学校の深田富佐夫教諭，
京都府立鴨沂高等学校元校長の拝師暢彦氏には新町徳兵衛についてご教示いただいた。また，
同校の同窓会館である鴨沂会館には『鴨沂会誌』の閲覧を許可していただいた。記してお礼
申し上げる。
〔付記〕
　本研究は，科学研究費補助金・基盤研究（B）「教育思想史のメタヒストリー的研究」
（17H02673）による研究成果の一環である。本研究の過程で明らかにできなかった点は本文
中に記載しているが，ご教示をいただければ幸甚である。
（そうま　しんいち　教育学科）
2020年11月11日受理
